



















The aim of this present paper is to describe how the author deals with the Seven Deadly Sins in the
above title, especially, from the view point of the inner sins or inner temptations whose strength is too great
and effective and cunning to find their attack without delay, comparing them with the outer ones treated in
the same preceding papers as this. The ways in which the author deals with them are fairly possible to
understand through reading the text repeatedly and carefully, with the help of the dictionaries of which is
The Middle English Dictionary pubulished, since 1956, in the University of Michigan Press most useful
and available.
The author argues the inner temptations, chiefly composed of the rhetorical and colloquial expressions,
‘ e liun of prude’,‘ e neddre of attri onde’, for example. The parts treated in this paper contain lots of
difficult sentences in senses and syntactically, above all in word meanings in the textual contexts and a
number of words which are already obsolete or archaic.
















The Ancrene Wisse，第四章，Temptation−‘Uttre temptatiun’ :
説教の語り口，修辞法，構成法等に言及した試論（第３編）
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fondunges beo misliche un eawes. o er ... of e world.
of ure flesch o erhwile... ‘To e inre is neod wisdom
gasteliche streng e.’（９４：１０－１６）と説いている。こ
こから説教者の説教は，‘We schulen nu speoken of e
uttre. ... is eine a eines hire to frourin ham seoluen.’
（９４：１６－１９）と言って外的誘惑に就いてのそれが続
き，‘Alle e ilke fondunges e we beo nu ibeaten wi
unche wop nawt wunne. ah ha wende efterward to











（ is dale of is temptatiun is uttre icleopet is













と同様その具体的な場合として‘fleschlich ; as of
leccherie. of glutunie. of slaw e．’と説き，‘Gastelich as
of prnde of onde. of wrea e. alswa of iscunge，’と
言う。ここで説教者は，それ等内的誘惑を七大原罪で
あり且つその不正な子供達であると述べている（ us























men wummen beo of alle fondunges swi est ofte
itemptet ham to goderheare．’その理由としてそれを
更に具体的に分析，‘ urh e feht to eines ham ha
bi eote e blisfule kempene crune．’の説教文がそれ
に当る。その根拠として説教者はエレミヤの場合を引
用，‘lo ah hu ha meane ham i Ieremie, Persecutores
nostri uelociores... in deserto insidiati sunt nobis．’これは
直後に翻案されて‘ is, Vre wi eriwines swiftre en







‘Vre wi eriwines swiftre’と具体的に分かり易く翻訳
し，‘super montes persecuti sunt nos．’‘ha clumben efter
us. er fuhten wi us.’と同様により感覚的に把握，
理解し易い表現として表わしている。そして次の荒野
にあってはどうかと言う原文‘in deserto insidiati sunt




があって‘ e feond. e worlt. ure ahne flesch’，それ等
はお互い助け合って働きかけるので時に何れの悪が働
きかけているのか分かりにくい，‘as ich ear seide.




教をしている。‘ ah e feond proprement egge to
atternesse. as to prude... e her efter beo inempnet．’，
‘ e flesch sput proprement toward swetnesse. eise
softnesse.’，‘ e world bit mon iscin worldes weole ...










の様な説教になる。‘Wildernesse is anlichi lif of... alle
wilde beastes ant... for of all flesches is wilde deores
flesches leouest swetest．’これは拉典語原文には無
かった内容と推測する。始めに‘Wildernesse is anlich
lif of ancre wununge．’と説教の要点を述べる。その理
由として説教者は‘for alswa as i wildernes beo alle
wilde beastes ant... for of all flesches is wilde deores fleschs
leouest swetest．’と言う。つまり‘alswa as i wildernes
beo alle wilde beastes ant... ah fleo hwen ha heom
ihere ’と日常の経験を直喩の形にして，‘alswa schulen





そして更にその根拠として，‘for of all flesches is wilde
deores fleschs leouest swetest．’と結んでいる。説教
はこの様な説明をした後に，‘Bi is wildernesse wende





り，この段落は終了する。‘Ant e mine leoue sustren
wende ... he haue bihaten his icorene．’の前半と‘ga
ah fulwarliche. for... Her beo nu o rawe itald e seouen
heaued sunnen．’と言う後半部より成る。勿論内容的
には後半の説教が遙かに重要な内容を有っている。
‘for i is wildernesse beo uuele beastes monie... Her
beo nu o rawe itald e seouen heaued sunnen．’はその中
心的主題でそれは次の説教の主題の始まりでもある。
５．
上述の‘ e seouen heaued sunnen’の中の最初の悪
の獣は‘ e liun of prude’が挙げられる。説教者は，








hwa se let wel of ei ing ... mispaiet ef ha nis itald




り怒る，その様な態度を‘gold ring i suhe nease.
acointance i religiun. wa de hit ofte．’と喩えて価値の
低いものとしている。次に第二番目に挙げられる虚栄
の子は‘indignatio’である。その説教の文章は‘An
o er is indignatio. is e... forhohe chastiement. o er
ei lahres lare.’と簡潔に述べ，第三のそれは‘ e ridde
hwelp is ypocresis e make hire betere en ha is.’と更
に尚簡潔にまとめ，第四番目の子供は， e feor e is
presumtio. e nime mare on hand en... mei beon
itemptet．’具体的，例示的に要約する。第五番目の子
供は，‘inobedience’と呼ばれ‘nawt ane e ne buhe .
o er... Euch lahre his herre．’具体的かつ分かり易く，
どう言う目上の人々に対して頭を下げないかを殊更に
挙げている。第六番目の子供は‘loquacite’を挙げて
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いる。‘ e seste is loquacite e fede is hwelp e...
chide fikele . sture lahtre．’ここでも‘loquacite’と
はどんなおしゃべりを言うのかそのケースを具体的に
簡潔にその喋り方を示す語を掲げている。第七番目の
子供は‘blasphemie’を取り挙げている。‘ e Seoue e
is blasphemie. is hwelpes nurrice is... for ei ing he
ole . si o er here .’此処でも‘blasphemie’とは何
んな口のきき方を言うかを解説した説教文となってい
る。第八番目の子供は‘inpatience’である。‘ e eahtu
e is inpatience. is hwelp fet e nis olemod a ein alle
wohes in alle uueles．’極めて簡潔な要約で終る。次
の第九番目の子供は‘contumace’である。‘ e Nihe
e is contumace. ant is fet hwa... ne mei bringen hire ut of
hire riote.’この解説も簡潔ではあるが要点‘beo hit god
beo hit uuel. ... bringen hire ut of. hire riote.’はこれ迄
同様，正確に説かれている。第十番目の子供は
‘Contentio’である。‘ e teohe e is Contentio. is strif
to ouercumen te o er unche underneo en... to alle his
halhen en ei rotet dogge.’以下の解釈には不明な部分
が多かったので誤解のれもある。）‘ e teohe e is
Contentio ... e haue bi ete e place.’，‘I is un eaw
is up brud. ... e wes biuore are amendet’，‘Her imong
beo o erhwiles... prude wordes wi warinesses
bileasunges．’，‘Her to falle euenunge of ham seolf... o er
of dede．’，‘ is is among nunnen． ga ... o er bidde him
priuee bonen．’，‘Me inges amansede nuten ha ...’，
‘ en ei rotet dogge．’にその中が意味上区分されてい
るよう，ここでは他人の落度を実際以上に非難するこ
とから，自己満足と喜び，快感を得る，その反美徳性
を説いていると解釈される。‘ e ealleofte hwelp is ifed








は‘Neddre of attri onde’である。この獣について始
めに説教者は次の様に始めている‘ e neddre of attri
onde haue seoue hwelpes．’と言って，‘Ingratitudo’
を挙げている。この悪徳に対して以下の様に説いてい
る。‘ is cundel bret hwa se... meast a ein his grace．’
先ず最初に‘ is cundel bret hwa se... o er for et mid
alle．’とその本質，本性を述べた後に，その説教の基
調語について，‘goddede ich segge nawt ane ... ef ha
hire wel bi ohte．’と解説する。最後に‘Of is un eaw




odium’である。‘ e o er cundel is Rancor siue odium.
... he eauer wurche ．’この子供に就いては簡単な
説教で終えている。第三番目の子供は，‘ e ridde
cundel is of unchunge of o res god．’と説いているだ
けである。第四番目の子供も。‘ e feor e gleadschipe
of his unel．’とあるだけ。第五番目の子供も同じく e
fifte wreiunge．第六番目の子供も e Seste bacbitunge．
第七番目の子供は e Seoue e upbrud o er scarnunge．
第八番目は‘suspitio’である。その子供は，‘ e eahtu
is suspitio. is misortrownge bi mon o er bi wnmmon...









たが，の子として‘sawunge of unsibsumnesse of wrea
e of descorde.’ここではその主題の後に‘ eo e
sawe is deofles sed ha is of godd amanset.’と説いて
いるだけである。第十番目の子は‘lu er stil e．’で
ある。そこの説教は，‘ e teohe e is lu er stil e. e











Vnicorne of wrea e’である。それに就いて説教者は
e Vnicorne of wrea e e bere on his nease e orn




‘ e earste is chast o er strif．’と極めて簡潔，手短か
に説いただけである。次に第二番目の子供に就いて，
‘ e o er is wodschipe... wel ut of hire witte．’，怒り
狂った時の表情の凄さ，恐ろしさに就いて語っていよ
う。第三番目の子供は，‘ e ridde is schentful up
brud．’と述べているのみである。次の第四番目の子
供に就いても，‘ e feor e is wariunge’とだけ言って
いる。第五番目に就いても同じく，‘ e fifte is
dunt．’とのみ言い，第六番目の子供に， e seste is wil
him uuel tidde... o er on his ahte．’，自分又は友人に
悪い事を起こしてやろうとする意志，始めに六匹の子
供があると言っておき乍ら，第七番目の子供を挙げて
いる。そこの説教文は，‘ e seoue e hwelp is don... eos





第４番目に取り挙げられる荒野の獣は‘ e Beore of
heui slaw e．’である，これについて，‘ e Beore of heui
slaw e haue eose hwelpes．’と言って以下の如くそ
の子供の各々に就いて説教をしている。その最初は
Torpor is e forme. is wlech heorte... o lei i lune of ure
lauerd．’，神の愛の恩寵の中に輝き発する全ての物に
対しての物臭な心を第一に取り挙げている。第二番目
は‘pusillanimitas’で，その説教は‘ is to poure heorte
to each mid... nawt of hire streng e．’つまり臆病心，
自分の力に頼らず過剰に神の助けに頼る心と説く。第
三番目の子供は‘cordis grauitas’であると言う。そし
て‘ is haue hwa se wurche god ... mid an heui
heorte．’，善行を行いながらも死ぬ程に又重々しい気
持でやる人と言っている。第四番目の子供は
‘ydelnesse’と言う。‘hwa se stut mid alle．’何もしな
いでただじっとしている人。第五番目の子供は‘ e
fifte is heorie grucchunge．’。第六番目の子供は‘ e seste
is a dead sorhe for lure of... bute for sunne ane．’世俗的価
値のものを失ったり，神に対する感謝の気持の無さに
対して死ぬ程の悲しみをもちながら罪に対しては，そ
の様ではない（？）。第七番目の子供は，‘ e Seoue e
is emelesschipe o er to seggen o er... haue to
emen．’具体的，個別的に日常度々ある具体的な行動
を列挙している。第八番目の子供は，‘ e eahtu e is
unhope．’と言った直後に，‘ is leaste beore hwelp is
grimmest of alle．’と説いてその次に‘for hit to cheowe








る。その最初は‘ e Vox of isceunge haue eose
hwelpes.’と言って，その次にその子供を具体的に列
挙している。‘Triccherie gile. eof e Reaflac. wite.
herrure streng e. false witnesse o er a . dearne symonie
Gauel. Oker. festschipe. prinschipe of eoue o er of lane.
is is icluht heorte. vn eaw gode la est. e ef us al him
seoluen. Monslaht o erhwile. is un eaw is to uox for




徳の分析をしている。‘ is un eaw is to uox... is
isceunge of worltlich bi ete.’と‘An o er. e Vox awurie
al a... on him seolf bute a monnes dale.’その結論とし
て‘Al mon wilne mare o er wummon... al is isceunge
rote of deadlich sunne.’，‘ is riht religiun euch efter
his stat... of ahte. of alle hire inges.’貪欲さとか，必要
以上に欲しがる欲望からくる数多くの悪徳は全て自分
の立場に則った以上のものへの欲情がその元凶であ
る。‘Euch efter his stat．’に最も簡潔に要約され，そ
の言葉の理解，把握に際し説教者は締めくくりのとこ





を行った。 e Suhe of iuernesse haue gris us
inempnet... leste e ham feden．’がこの区分の全体であ
る。内容的には挙げられた七つの罪悪中では最も簡潔



















り‘ e Scorpiun of leccherie. is of galnesse. haue
swucche cundles．’と初めに言った後にその子供達に
就いて略々以下の様に説いている。先ず初めに‘ in















の如く語られる。‘Horedom. Eawbruche. Mei lure
Incest. ... to openin e in ong leoten in sunne.’この
説教の文章を意味の上からその構成をみてみると，初
めにその誘惑の罪悪名が挙げられる。次に‘ is bituhe
sibbe fleschliche o er gasteliche．’とそれに加えて‘ is





‘Horedom. Eawbruche. Mei lure. Incest... helpen o re
iderward．’が主要構文であり，アウトラインを成し
ていて，‘beo weote witnesse rof．’は挿入的に語ら
れ，その主要構文に対して具体的，分析的に説かれる
文章群はそれ以下の文章‘hunti refter wi wohunge wi
toggunge... to openin e in ong leoten in sunne．’が
その働きをしている。従ってこの説教に於いて力点が
置かれているところは‘wi wohunge. wi toggunge.
o er... Cos. Vnhende grapunge’の文章であり，説教者
は‘wi skiles ettunge．’の語句のもつ意味を説教の
ポイント又は基調としている。‘ mei beon heaued










of leccherie’の説教のまとめとしている。‘Ah sari mei







フは‘INoh is etscene hwi ich habbe i euenet... ant swi e





etscene hwi ich habbe... is hwi galnesse beo to scorpiun
ieuenet.’と言う。続いて以下の様に述べている‘Ah lo
her e skile rof sutel etscene.’と初めにその狡猾な
技に就いて言ってそれ以下でその具体的分析を以下の
様にしている。‘Scorpiun is a cunnes wurm. e... e teil
te attri ende is e eche pine of helle.’その内容の説教





to chepinge to ench gederunge... te attri ende is e eche
pine of helle．’の後半の説教の話題の方がより描写的
で細かく実感的に把え易い表現と言える。その直後に







る‘for i hwen e deouel beode for is beast... ant swi







様な言葉でその説教を始めている。‘ vs mine leoue
sustren e wildernesse er e ga ... to an of ham
seouene o er to hare streones.’と言う比喩の表現で
以ってこの段落での説教は始まる。そしてその直後




がっているとしている（ne nat ich na sunne ... o er to
hare streones.）その最大の原罪の根源は‘Vnstea eluest
bileaue a ein godes lare’であり，それは一種の‘prude
inobedience’がその根源にあるからで，具体的にはど
んな行為を指すか，‘Herto falle sygaldren... o er ei
o er sacrement．’等を挙げる。人々はそれらをそうだ
と知って行うならば‘nis hit te spece of prude ... ef me
wat hwuch sunne hit is.’であり，それらをそうだと知







説教になっている。初めに‘ e ne warne o er of his
uuel o er of his bi ete’がその具体的罪悪行為として
挙がる。それに対して‘Nis hit slaw emeles o er attri
onde？’と説く。次に‘teohe i m s. edhalden cwide.
fundles o er lane o er erwi mis fearen.’に対して，
‘Nis hit spece of isceunge. anes cunnes eof e？’と
厳しい。‘Edhalden o res hure ouer his rihte terme’に対
しては，Nis hit strong reaflac hwa se elden hit mei e is
under isceunge？と説き，‘ ef me eme wnrse ei ing
ileanet. o er bitaht to witene. en he wene e ah hit.’に
対しては‘Nis hit o er triccherie. o er emeles of slaw
e？’又‘Alswa is dusi heast o er folliche ipliht trow e.
longe beon unbischpet.’‘falsliche gan to schrift. o er to
longe abiden. ne teache pater noster godchild ne Credo.’
の行為も同じ事（Alswa）とされる。そして‘ eos alle




加して，‘ e dronc drunch o er ei ing dude ... o er
istreonede schulde forwur en．’に対しては‘Nis is





eastes of hare streones i wildernesse of anlich lif, is iseid
herto. e alle e forfearinde fondi to fordonne.’と言っ
て全てを殺害する力をもっている事，その恐ろしさを
説く。その具体的説得はそれに続いて‘ e liun of prude
slea alle e prude. alle e beo hehe ouerhohe
iheortet’，‘ e attri neddre : e ontfule te lu ere
i onket.’，‘Wrea fule : e Vnicorne.’，‘Alswa of e o
re o rawe.’．そして最後に‘to godd ha beo isleine, ...











（９９：１９－１００：５）。冒頭の‘ e inre fondunge is



































簡潔に示している。‘ e flesch’に就いては‘ e flesch
sput proprement toward swetnesse. eise． softnesse．’，
‘ e world’に就いては，‘ e world bit mon iscin










性的肉が最も好まれ，甘美であるから（for of all flesches
is wilde deores fleschs leouest swetest），と纏めてい
る。そして最後に‘Bi is wildernesse wende ure lauerdes








第一に登場する七大原罪は傲慢の獅子‘ e liun of
prude’である。この原罪と第７番目に登場する淫乱









する形に多くはなっている。‘ e liun of prude haue swi




め然し常識 レ ヴ ェ ル の 説 教 が あ り，続 い て
‘indignatio’怒りに就いては具体的に一つの事例を
取り挙げて説き，‘ypocresis’偽善については‘ e make

















Text of the Ancrene Riwle. Ancrene Wisse. edited from
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